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Green IT is one of the hot issues nowadays because IT can help to solve the 
environmental problems in our world. This has advocated further research in the area of 
Green IT Readiness for organizations because without a clear understanding of Green IT 
Readiness, organizations will get the undesirable results of Green IT implementations. 
Currently, the existing Green IT Readiness Model and Framework that had been developed 
were GITAM Model, G-Readiness Model, GITOL Framework, G-Readiness Framework, 
Nomological Structure of G-Readiness and Extended Molla’s Green ICT Readiness. By 
the way, this research only focuses on the development of a model for the attitude elements 
which is one of the components in the Green IT Readiness Model. Hence, there is a need to 
search the person's attitude of Green IT Readiness before implement it in the organizations. 
This research proposes a model of Green IT Readiness for end users' attitude. This model 
contains two components, five sub-subcomponents and seventeen items. The objective of 
this model is to identify the attitude of end users about the Green IT Readiness in 
university. UTM end users such as students, academic staff and admin staff will be 
involved in this model validation. The model validation will be conducted by distributing 












 Teknologi Maklumat Hijau adalah salah satu daripada isu panas pada masa kini 
kerana teknologi maklumat boleh membantu untuk menyelesaikan masalah alam sekitar di 
dunia kita. Ini menyokong penyelidikan lanjut dalam bidang  Penyediaan Teknologi 
Maklumat Hijau untuk organisasi kerana tanpa kefahaman yang jelas tentang Penyediaan 
Teknologi Maklumat Hijau, organisasi akan mendapat hasil yang tidak diingini daripada 
pelaksanaan Teknologi Maklumat Hijau. Pada masa kini, telah terdapat beberapa rangka 
kerja tentang Penyediaan Teknologi Maklumat Hijau yang telah dibina, seperti GITAM 
Model, G-Readiness Framework, GITOL Model, G-Readiness Model, Nomological 
Structure of G-Readiness dan Extended Molla’s Green ICT Readiness. 
Walaubagaimanapun, kajian ini hanya akan memberikan tumpuan mengenai pembangunan 
rangka kerja untuk unsur-unsur sikap pengguna yang merupakan salah satu komponen di 
dalam  rangka kerja tentang Penyediaan Teknologi Maklumat Hijau. Oleh itu, kajian ini 
mencadangkan satu rangka kerja tentang sikap pengguna terhadap Penyediaan Teknologi 
Maklumat Hijau sebelum melaksanakan di dalam organisasi. Rangka kerja ini 
mengandungi dua komponen, lima sub-komponen dan tujuh belas perkara. Matlamat 
model ini adalah untuk mengenal pasti sikap pengguna mengenai Penyediaan Teknologi 
Maklumat Hijau di universiti. Pengguna UTM seperti pelajar, kakitangan akademik dan 
kakitangan admin akan terlibat dalam pengesahan model ini. Pengesahan model akan 
dijalankan dengan mengedarkan soal selidik sebagai satu kaji selidik. 
 
 
 
 
 
 
 
